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言語変化と文法化についての一考察




扱う主要な研究分野となっている。Heine, Claudi and Hünnemeyer （1991）; Traugott 






の中国にある。18世紀のフランスでも Condillac や Rousseau が抽象的な語は歴史的に
具体的な語から派生したと述べた。例えば，時制接尾辞のような動詞の屈折は，歴史的
に自立語から派生したという。
















ある Meillet の造語であるという。Meillet は，言語変化の理論の中心的分野として「文
法化」の重要性を認識したと言われている。Meillet は，類推的イノベーションによっ
て新しい文法的な語が形成されることや，表現性の喪失（loss of expressivity）が文法














ファーが働くと考えられる。Hopper and Traugott（1993: 78）は，次のように述べた。
…early grammaticalization is also strongly motivated by metaphoric processes.







いる（Lakoff and Johnson 1980; Lakoff 1987）。
文法化を誘導するメタファーのプロセス（metaphoric processes）について，Hopper 
and Traugott （1993: 77）は，次のように説明した。
Metaphoric processes are processes of inference across conceptual boundaries, 
and are typically referred to in terms of “mappings,” or “associative leaps,” from 
one domain to another. The mapping is not random, but motivated by analogy and 
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生接尾辞へと文法化した例がある（Heine, Claudi and Hünnemeyer 1991: 79）が，元の
名詞から派生接尾辞への概念写像はでたらめではなく，「子供」の典型的な属性である
「小さい」という意味が派生接尾辞へと写像されたのである。




childhood（子供時代）は condition of a child（子供の状態）の意味に，freedom（自由さ）





音韻面における文法化の特性について，Heine, Claudi and Hünnemeyer（1991: 214）は，
次のように述べた。
The phonetic substance of a grammaticalized form tends to become reduced and/
or assimilated to its environment.
（文法化した形態の音声的実体は，削減されたり，隣接音に同化したりする傾向が
ある。）
Heine, Claudi and Hünnemeyer（1991: 233）は，文法化のプロセスを言語的実体の喪
失（loss in linguistic substance）として特徴づけ，文法化は音韻的実体の喪失（loss in 
phonological substance）へ向かうと考えた。
Heine and Kuteva（2007: 34）は，次のように，磨滅（音声的削減），すなわち，音
声的実体の喪失を文法化の指標の一つとして挙げた。
Parameters of grammaticalization





音声的実体の喪失は，同時に形態的実体の喪失を伴う。Heine and Kuteva（2007: 43-
44）は，形態的磨滅と音声的磨滅の両方が非常に多くの場合に含まれると述べた。例え
ば，英語の because が話し言葉で coz となると， 2 音節から 1 音節へと音声的・形態的
な単位が削減される。形容詞の full から派生接尾辞の -ful への文法化では，形態的削
減と共に，強勢（stress）の喪失も見られる。By the side of という句から beside とい
う前置詞へ，by cause of から because （of）への文法化においても形態的・音声的磨滅
の両方が含まれる。
Lehmann（2002: 113）も，音韻的・形態的実体の喪失について，次のように議論した。
Phonological attrition is the gradual loss of phonological substance. …this may also 
































Grammat（ic［al］）ization is inherently a diachronic concept. It refers to a 
historical semantic process whereby a “root-morpheme” with a full lexical 
meaning assumes a more abstract functional or “grammatical” meaning. Such 
processes may take centuries to complete, but this does not seem necessarily to 
be the case. We can see grammatizational phenomena occurring rapidly before 




















になっていない。Heine, Claudi and Hünnemeyer（1991: 32）は，この点に関して，次
のように述べた。
Most likely, the process of grammaticalization starts with individual creativity, 
which, in specific instances, leads to communal creativity, with both being 
influenced by universal strategies of conceptual manipulation. However, the exact 
way in which these different kinds of creativity contribute to and interact in this 
















例えば，Bradley（1924: 231）によれば，シェイクスピアは out- を含む合成語動詞を
好んで造り，それらの多くは現代英語に残されているという。
Shakespeare seems in truth to have had a curious fondness for the invention of 
compound verbs with out-, expressing the notion of surpassing or exceeding. All 
the words of this kind that exist in modern English appear to have been either 




ずれかである（寺澤 （訳） （1982: 242）。）
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Pandemonium, invented by Milton as the proper name of the capital city of 
Hell, the general place of assembly of the devils, is now freely used without any 
allusion to its literary source （Bradley 1924:234）.
（ミルトンが造語した Pandemonium は，今日ではその出典の意識なしに自由に用い
られている（寺澤 （訳） （1982: 245）。）
Gloom, in its modern sense of ‘darkness,’ may probably be his invention （Bradley 
1924: 233）.
（今日用いられる「暗闇」の意味での gloom はミルトンの創案と言ってよいであろ
う（寺澤 （訳） （1982: 245）。）
That Milton had a genuine faculty for word-making, even though he chose to 
exercise it sparingly, is sufficiently proved by his invention of anarch to describe 
Satan as the essential spirit of anarchy （Bradley 1924: 234）.
（ミルトンはその造語能力を控え目にしか用いようとしなかったが，それが正真正
銘のものであったことは，擬人化した Chaos（混沌）を指す名詞として anarch（国





Many excellent examples of intentional root-creation may be found among the 
invented words （not intended to be permanent additions to the language） in Lewis 
Carroll’s Alice in Wonderland, Through the Looking-glass, and The Hunting of 
the Snark. These clever coinages derive their effect partly from their suggestion 
of obscure reminiscences of existing words, and partly from real phonetic 
expressiveness. Two of them, galumphing and the verb to chortle, have come into 












は gallop in triumph（勝ち誇って疾駆する）を巧みに暗示している。この生き生き
とした二つの鞄語はその後広く一般化し，辞書の中に取り入れられることになった






Perhaps the most admirable product of Tindale’s talent for word-making is 
scapegoat, which, though suggested by a misinterpretation of a Hebrew proper 
name, is a singularly felicitous expression of the intended meaning, and in figurative 








着した時に「言語変化」に値するものとなる。Labov （1994: 45） は「他者によってその
変化が言語の一部として受け入れられなければ実際にはその言語は変化しない」と述べ，
Hopper and Traugott （1993: 38） も「個人からグループへ広がった時に変化と認めるの
が方法論的に好ましい」と述べた。個人の新造語は言語社会に普及して初めて「言語変
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（高橋 2014）。Oxford English Dictionary （2009）によれば，hardly は10世紀頃から使
用され続けて現在に至っている。Hardly は16世紀後半を最後に，副詞としての抽象的
な語義は派生させず，17世紀に合成語形容詞の接頭辞になった。
Oxford English Dictionary （2009）に掲載された用例の中で，hardly の形態の変化を
見てみると，古英語の時代は hærdeliche, hardeliche, herdeliche などの綴りで10個程の
アルファベットで成り立っていたが，中英語では hardelye, hardely, herdely のような綴
りになり，アルファベット数は 7 ～ 8 個へと削減した。そして1600年代以降から現在ま





























Hopper and Traugott （1993: 13）は，自立語としてのカテゴリー性を喪失して接辞へ
と変化することを，次のように一般化して示した。












































Lexical change is generally used to refer to new words entering the lexicon




































Most importantly, however, no instances of “complete reversals of grammaticalization” 
have been discovered so far（Heine 2003）.
（一番重要な点は，「文法化とは完全に真逆」の例は，今までにまだ見つかっていな
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What gives human beings the power of abstract reason? Our answer is that 
human beings have what we will call a conceptualizing capacity （Lakoff 1989: 280）.
（どうして人間には抽象的に思考する能力があるのだろうか。人間には「概念化の
能力」と呼ぶべきものが備わっているからというのが我々の答えだ。）
The idea that people are born with a conceptualizing capacity seems to be the 













例えば，cat （猫） -catty （意地悪）のような，派生元の語と派生語との間にある主観
的な結びつきは，それを造語した人の想像力の産物であるが，一般化して英語の語彙




































文法化は言語構造の外にある力によって引き起こされる。Heine, Claudi and Hünnemeyer
（1991: 23-24）は，次のように述べた。
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In most cases the grammaticalizing form will belong to another word class 
than the lexical item it derives from （Fischer, Norde and Perridon 2004: 10）. 
The concept of decategorialization refers to the loss of grammatical properties 
associated with the source category, i.e. the shift from one category status to 
another, correlated with a shift from prototypical membership of a category to 
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